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ﻫــﺪﻓﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌــﺮف اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣــﺪﻳﺮو اﻟﻤــﺪارس ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠــﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ .وﺗﺤﻘﻴﻘـﺎً ﻟﻬـﺪف اﻟﺪراﺳـﺔ ﺗـﻢ ﺑﻨـﺎء أداة ﻣﻜﻮﻧـﺔ ﻣـﻦ
) (67ﻓﻘﺮة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت ،وﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) (149ﻣﻌﻠﻤـﺎً
وﻣﻌﻠﻤ ــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺗ ــﻢ اﻟﺘﺄﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﺪق اﻷداة وﺛﺒﺎﺗﻬ ــﺎ ﺣﻴ ــﺚ ﺑﻠ ــﻎ ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ ﺛﺒﺎﺗﻬ ــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ــﺔ ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ اﻟﻔ ــﺎ
) ،(0.98وﻣﻌﺎﻣــﻞ ارﺗﺒــﺎط ﺑﻴﺮﺳــﻮن ) .(0.93وأﻇﻬــﺮت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أن درﺟــﺔ ﺗﻘــﺪﻳﺮ أﻓــﺮاد ﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ
ﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ إدارة ﻣــﺪﻳﺮي اﻟﻤــﺪارس ﻟﻠﻀــﻐﻮط اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﻤﻌﻠﻤــﻴﻦ ﺟــﺎء ﺑﺪرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ .ﻛﻤــﺎ
أﻇﻬــﺮت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ  α= < 0.05وﻋﻠــﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻗﺪ أوﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪد ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﺻـﻴﺎت
ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮورة اﻫﺘﻤﺎم اﻹدارات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :إدارة ،ﺿﻐﻮط ،ﻣﻬﻨﺔ ،ﻣﺪارس ،ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ،أﺳﺎﻟﻴﺐ.
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The methods that the school principals in Tafila education
directorate practice for helping Teachers to face professional
stress
D. Mohammad. S. al- amarat
Tafila Technical University
Tafila, Jordan
Abstract
The study aimed at recognizing the methods that the school
principals in tafila education directorate use for helping teachers
to face professional stress. To achieve the goal an instrument was
constructed including (67) items distributed into seven domains,
the validity and reliability of the questionnaire were cheeked,
Reliability was cheeked according to Chronbach alpha (0.98), and
Person’s correlation (0.93). The results showed that the degree of
the study estimation of the methods that the school principals in
tafila education directorate use for helping teachers to face
professional stress was high , and that there were no statistical
significant differences at α= ≥ .0.0, on all the seven domains of
the study attributed to the variables of independent of the study.
The researcher recommends that the necessity for administrative
school should take care in empowering principals and to give
more authority for teachers .
Keywords: Administration, stress, profession , stress, schools,
teachers and methods

اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻤدﻴرو اﻝﻤدارس ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝطﻔﻴﻠﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن................................د.اﻝﻌﻤرات

 -1اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﻐﲑات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﱂ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻋﺼﺮ اﻟﻀﻐﻮط واﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﺎﲨﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﱰاﻛﻢ اﳌﻌﺮﰲ .وﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻤﺪت
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ إﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﻬﺠﺎً وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﳊﻀﺎري واﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ
اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون ،وﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
وﲤﺜﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮة ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ؛ ﻓﻬﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﻻزﻣﺖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ وﺟﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ،وﻗﺪ وﺟﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻌﻤﻞ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻻ زال ﻣﺼﺪر
ﻟﻠﺸﻘﺎء ،وﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎع اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺣﲔ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة )ﻫﻴﺠﺎن .(1998،وﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب وﻣﺼﺎدر
ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ،وﺗﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻀﻐﻮط.
 -2ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
إن ﺗﻄﻮﻳﺮ أي ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻮي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﻨﻴﺘﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺑﻨﻤﻮ ﻣﺼﺎدرﻩ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺪف إﻃﻼق
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم .وﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﳐﺮﺟﺎت أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ،ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻮﻓﲑ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻴﻔﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ
)اﻟﻜﺨﻦ .(1997 ،وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ أن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﲑة ،وإن اﳌﻌﻠﻤﲔ ذوي اﳋﱪة اﻟﻘﺼﲑة ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻋﻤﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ أﻗﺮاﻢ ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ،
ﻛﻤﺎ أن ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻤﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ )ﺣﺴﲔ ،(2004 ،ﻛﻤﺎ
أن ﻋﺐء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﺋﺪ وﻋﺪم وﻋﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﲝﺪود دورﻫﻢ وواﺟﺒﺎﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﻢ ،وزﻳﺎدة ﻧﻄﺎق اﻹﺷﺮاف
وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )ﻧﺎﺻﻒ .(1994،وإن وﺟﻮد
اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻠﻖ واﻹﺣﺒﺎط واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ،وﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ
اﻷداء وﻧﻘﺺ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ :اﻻﻧﺴﺤﺎب واﻟﻐﻴﺎب واﻟﺘﻤﺎرض
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واﳍﺮوب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﻛﱰاث .وﻗﺪ أﺷﺎر ﺗﻘﻲ ) (2002إﱃ أن ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﲤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﺪد ﻣﺰاوﻟﺘﻬﻢ ﳌﻬﻨﺘﻬﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺻﻮرة
ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺎك اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .وﻗﺪ أﺿﻔﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوار ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺎم
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ .وﻗﺪ اﺗﺴﻌﺖ ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﰲ اﻷردن ﻟﺘﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﲑة ﻛﻘﺼﺮ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ وزﻳﺎدة
ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ واﻹداري ،وﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ .وﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس وﻣﺪﻳﺮاﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ .وﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ :ﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ؟
 -3أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
 -1-3ﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ.
 -2-3ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) :اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
اﳋﱪة( ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ.
 -3-3اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﱰﺑﻮي.
 -4أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 -1-4ﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ؟
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-2-4ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  α= < 0.05ﰲ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
اﳋﱪة(.
-5أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺎﱄ:
-1-5ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺪراﺳﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ -ﺣﺪود ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ -وﻫﺬﻩ
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ
ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت وﺿﻐﻮط.
-2-5اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس وﻣﺪﻳﺮاﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪى
اﳌﻌﻠﻤﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
-3-5إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﻨﻴﻮن ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ )ﻣﺪراء ﺗﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺸﺮﻓﲔ
ﺗﺮﺑﻮﻳﲔ ،ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﻮﻳﲔ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ آﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﱰﺑﻮي.
-4-5ﻳﺄﰐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎً ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺪ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﺴﻌﻲ ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ وﺻﻮﻻً إﱃ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ آﻣﻨﺔ.
-5-5ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪارس واﻟﺴﲑ ﻢ ﳓﻮ ﺟﻮ ﻣﺪرﺳﻲ إﳚﺎﰊ.
-6-5إﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﻮاﱄ) ،(270وﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ.
-7-5ﳝﻜﻦ أن ﳝﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻹﺟﺮاء ﲝﻮث أﺧﺮى ﰲ ﻫﺬا اﺎل.

182

ﻤﺠﻠﺔ اﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس .……............... .اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺴﺎدس ﻋﺸر  -اﻝﻌدد اﻷول – 2018

-6ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ
اﻗﺘﺼﺮت ﺣﺪود ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-6اﶈﺪد اﻟﺰﻣﺎﱐ :ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ )(2012 / 2011
-2-6اﶈﺪد اﳌﻜﺎﱐ :اﻗﺘﺼﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﰲ اﻷردن.
 -3-6اﶈﺪد اﻟﺒﺸﺮي :اﻗﺘﺼﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت ﰲ ﻣﺪارس ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﰲ اﻷردن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ).(2012 / 2011
 -4-6اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ.
-7اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
 -1-7اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳉﺴﻤﻴﺔ
واﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ،ﳑﺎ ﲡﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازن ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ) .(p 145 ،Greiner,Krause,2005ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺮف ﺑﺄﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺜﲑات اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ،واﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ردود اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳉﺴﻤﻴﺔ أو ﰲ أداﺋﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎﳍﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ
اﻷﻓﺮاد ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﱵ ﲢﻮي اﻟﻀﻐﻮط) .ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ.(2001،
-2-7أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أو ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ واﻷﺣﺪاث اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
أو اﳊﺪ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ أو اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ )ﻏﻨﻴﻢ .(2006،أﻣﺎ إﺟﺮاﺋﻴﺎً ﻓﻬﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ
ﺟﺮاء اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻت اﻟﻮاردة ﰲ أداة اﻟﺪراﺳﺔ.
 -3-7اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳓﻮ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺎت
)اﳌﺮﺳﻲ .(2006 ،وإﺟﺮاﺋﻴﺎً اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺴﻬﺎ أداة اﻟﺪراﺳﺔ.
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 -4-7ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل
ﻗﻴﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ دون إﻫﺪار ﻟﻠﻮﻗﺖ أو اﳉﻬﺪ )اﳌﺴﺎﻋﻴﺪ .(2006 ،أﻣﺎ إﺟﺮاﺋﻴﺎً ﻓﻬﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات أداة ﻗﻴﺎس اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ.
-5-7ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻣﻮﻇﻒ رﲰﻲ ﻳﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﰲ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺧﱪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺲ
ﺳﻨﻮات )اﻟﺮﺷﺪان واﳍﻤﺸﺮي.(2002،
 -6-7اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻣﻮﻇﻒ رﲰﻲ ﻳﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﳛﻤﻞ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻛﺤﺪ أدﱏ )وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.(1994 ،
 -8اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أﺟﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻨﻬﺎ:
 -1-8اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 دراﺳﺔ ﻓﺮﺣﺎت ) (1994وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان" اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﲟﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ" .ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻷﻫﻠﻴﺔ ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (180ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻀﻐﻮط
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ،ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ازدواﺟﻴﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،وﺣﺮص اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ
إﻗﺒﺎﻻً ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ،ﳏﺎوﻟﺔ إرﺿﺎء أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻌﻠﻤﲔ ،وﻃﻮل اﻟﻴﻮم
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اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﳌﻌﻠﻢ ،وﺗﻌﺪد اﳌﻬﺎم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﰲ اﳌﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ
اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 دراﺳﺔ اﳌﻌﻤﺮي ) ،(2001وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان" ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن".وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن،
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ) (90ﻣﻔﺮدة ،وﻗﺪ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (264ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ .وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺎدر ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ
ﺷﻴﻮﻋﺎً اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺣﻴﺎﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻹدارﻳﺔ ،ﰒ
اﳌﺼﺎدر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﳌﻬﲏ واﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α = 0،05ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻷﺑﻌﺎد ﻣﺼﺎدر ﺿﻐﻮط
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﰲ ﺣﲔ
أﻇﻬﺮت وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ وﻣﺘﻐﲑ اﳋﱪة اﻹدارﻳﺔ.
 دراﺳﺔ ﻏﻨﻴﻢ ) ،(2005وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان" أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻟﻠﺒﻨﲔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة" .واﻟﱵ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة
اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (250ﻣﺪﻳﺮاً ،و) (180ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﲔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة .وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن درﺟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳﻄﺎً ،وأن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﱘ
اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وأن أﻗﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ آراء
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ.
 دراﺳﺔ ﺷﺒﲑ ) ،(2009وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان "ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺎتﻏﺰة وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ،واﻟﱵ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ ﺗﻌﺮف درﺟﺔ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮي
وﻣﺪﻳﺮات اﳌﺪارس ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺰﻩ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ .ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (374ﻣﺪﻳﺮاً
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وﻣﺪﻳﺮة واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) (71ﻓﻘﺮة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﳎﺎﻻت .وﻗﺪ أﻇﻬﺮت
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن درﺟﺔ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﺰة ﻗﺪ ﺟﺎءت
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) ( α = 0،05
ﰲ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ) اﳉﻨﺲ ،واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ( .ﰲ
ﺣﲔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺰى إﱃ ﻣﺘﻐﲑ ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ وﻟﺼﺎﱀ اﻷﻗﻞ ﺧﺪﻣﺔ وﰲ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻟﺼﺎﱀ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(.
 دراﺳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺎت واﳌﻄﺎرﻧﺔ ) ،(2010وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان " أﺛﺮ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪىﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﺟﻨﻮب اﻷردن" اﻟﱵ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ ﺗﻌﺮف أﺛﺮ ﺿﻐﻮط
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﳉﻨﻮب .اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (331ﻣﺪﻳﺮاً وﻣﺪﻳﺮة ،و) (985ﻣﻌﻠﻤﺎً
وﻣﻌﻠﻤﺔ .وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻮط ﰲ اﻷداء ﻟﺪى اﳌﺪراء ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎً ،ﻣﻊ وﺟﻮد
ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ ،اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﳋﱪة ،اﻟﻌﻤﺮ ،واﳊﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 دراﺳﺔ ﻳﺎرﻛﻨﺪي ) ،(2010وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان "ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ووﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮات اﳌﺪارس ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة" .ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﳌﺘﻐﲑات ،اﻟﱵ ﳍﺎ دور ﻛﺒﲑ وﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ :ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،ووﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮات اﳌﺪارس ﰲ ﺟﺪﻩ .ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ) (96ﻣﺪﻳﺮة ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﺮات اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻘﻴﺎس
ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ،واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،وﻣﻘﻴﺎس وﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ .ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن
 %36.5ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ،و % 79ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪم
ﻗﺪرﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ  % 45ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻮﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ
اﳋﺎرﺟﻲ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ
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ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ووﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ درﺟﺎت ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ووﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ.
 -2-8اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
 دراﺳﺔ ﺟﻮﻳﻠﺮ)(Goeller, 1993وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان""Indiana Female principals of occupational stress and effective coping

واﻟﱵ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﰲ وﻻﻳﺔ اﻧﺪﻳﺎﻧﺎ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (365ﻣﺪﻳﺮاً .أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﳌﺪى إدراك ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﳌﺼﺎدر ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻤﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﺼﺎدر ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼف
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ وﻟﺼﺎﱀ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻣﻦ أﻫﻢ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻬﺎرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
 دراﺳﺔ ﻫﺎﻟﻴﻨﺞ ) ( Halling, 2003وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان:"Stress and stress management strategies among elementary school
"principals

ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻌﺮف أﺳﺒﺎب ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ
داﻛﻮﺗﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي
اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺐء اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس .ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن أﻛﺜﺮ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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 دراﺳﺔ ﺳﻴﻨﺪﻓﺎد ) ( Sindhvad ,2009وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان:"school principals as instructional leaders: an investigation of
"School leadership capacity in the Philippines
وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،واﻹﺷﺮاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﲏ ،واﳌﻮارد اﻟﺼﻔﻴﺔ .ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (364ﻣﺪﻳﺮاً ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪم ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ .وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻗﺪرة ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل :اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﲏ ،وﻴﺌﺔ
اﳌﺼﺎدر ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ .ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﳌﺪراء ﺣﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻌﺘﻘﺪاﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،
واﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،واﳌﻮارد ،واﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ،
اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ .وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﻐﻮﻃﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
اﺗﻔﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻷداة اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ،ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺘﻤﻊ أو اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
اﻟﺪراﺳﺎت ،وﻗﺪ أﻓﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ إﻏﻨﺎء اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي ،وﺑﻨﺎء أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻔﺴﲑ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.
 -9اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ
ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﰲ ﺿﻮء اﳌﺮﺣﻠﺔ اﶈﺪدة ﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﺷﺪﻫﻢ وﻳﻮﺟﻬﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪاً ﺗﺮﺑﻮﻳﺎً ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻹدارة أﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻷن اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﳛﺪث آﺛﺎراً ﺳﻠﺒﻴﺔ
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ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﺮد وﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ أن وﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻐﲑاً ﻫﺎﻣﺎً ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ إن ذوي اﻟﻀﺒﻂ اﳋﺎرﺟﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻴﻔﺎً ﻣﻊ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪرﺟﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ .وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ودﻗﻴﻖ ﳍﺬﻩ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ارﺗﺒﺎط ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى )ﻋﺴﻜﺮ.(2005،
وﺗﻌﺮف اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺄﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﺄزﻣﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲡﺎوز ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ )ﻳﺎرﻛﻨﺪي .(2011،أﻣﺎ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ
ﺑﺄﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وأﻋﻤﺎﳍﻢ ،وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻐﲑات داﺧﻠﻬﻢ وﺗﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ
اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻷداء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﳌﺸﻌﺎن.(2001،
أﻣﺎ  (1995)Terryﻓﻴﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻔﺮض ﲪﻼً زاﺋﺪاً ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻀﻴﻖ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد إﱃ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
وﲢﺪث اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﺎ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻔﻮق ﺣﺪود
ﻗﺪرﺗﻪ وﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪادات ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،وﺗﻨﺸﺄ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت أﻛﺎدﳝﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻘﺮاءة ،أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،أو اﳊﺴﺎب ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﳕﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﻌﻒ اﻹدراك،
أو اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ أو اﻟﺘﺬﻛﺮ .وﻗﺪ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺼﺤﻮب ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰاﺋﺪ واﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻘﻬﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ،ﳑﺎ ﻳﻌﻘﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻜﲑﻩ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤﲔ ،وﲞﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﲟﺆﻫﻼت أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ
اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ) اﻟﻈﺎﻫﺮ 2004 ،؛ . (Cooley & Yavonof, 1997
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• اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﻤﻌﻠﻢ
إن اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻜﺎدر اﳌﺪرﺳﻲ،وﻻ ﻋﻦ اﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ ﰲ
ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺎ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﲔ وﳐﺘﺼﲔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ إدارة اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻜﺎدر اﻹداري ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .وﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﳍﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ،وﻗﺪ ﲣﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ ﺟﻮاً ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻرﺗﻴﺎح ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺎك ،وزﻳﺎدة ﺗﻮﺗﺮﻩ
)اﻟﺒﺘﺎل 2000 ،؛ .( Miller, Brownell, & Smith 1999ﻛﻤﺎ أن ﻏﻤﻮض اﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻜﻠﻒ ﺎ
اﳌﻌﻠﻢ ،وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﳏﺪودﻳﺔ ﻓﺮص اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﳌﻬﲏ ،وﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )(Friedman,1995

• ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻫﻼت اﳌﻌﻠﻢ وﲣﺼﺼﻪ ،واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ أداﺋﻪ ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ودﺧﻠﻪ اﻟﺸﻬﺮي .وﻫﻲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ذات أﺛﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺬاﺗﻪ وﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام ،ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺎب ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ ،ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻟﺴﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﺬا
ﻳﺸﻌﺮﻩ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ )(Maslach& Leiter, 1997و)ﺑﻄﺮس.(2009،
• ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﳏﻔﺰة إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،وإﱃ ﺟﻮ ﻣﻦ اﳍﺪوء ﻛﻲ ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺗﻨﻤﻲ
اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ أو اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ .أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﺴﻮف ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ وﲢﻀﲑﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺑﺬﻟﻪ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ،وﻗﺪ ﻳﺮﻏﻤﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﲰﻲ ،ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ أﻋﺒﺎء
ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻮﺗﺮﻩ وﻋﺪم ﲢﻤﻠﻪ) ،ﺑﻄﺮس ،2009 ،ﺟﺮار . (2008،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻀﻮﺿﺎء
ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ،ﳌﺎ ﺗﱰﻛﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻋﻀﻮﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻌﺮض اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺗﺆدي إﱃ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض ،وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
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ﺟﻮدة أداﺋﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ،وﺗﺸﻜﻞ ﻏﺮف اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﻀﻐﻂ ،إذا ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ)ﻏﻨﻴﻢ.(2006،
وأﺷﺎر اﻟﻀﻔﺮي واﻟﻘﺮﻳﻮﰐ )  (2010إﱃ أن اﳉﻮ اﻟﺼﻔﻲ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻢ ﻳﺆدي ﳊﺪوث اﻻﺳﺘﻨﺰاف
اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳓﻮ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وﳓﻮ ﻣﻬﻨﺘﻪ ،وﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .وﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﺜﺮة اﻟﻐﻴﺎب واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻈﻬﺮ آﺛﺎر اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ واﳔﻔﺎض اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻟﺪﻳﻪ ،وﺳﻮء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وارﺗﻔﺎع اﻟﺸﻜﺎوى )زﻳﺪان. (2003 ،
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻮﻇﻴﻔﻪ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪور ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻷﻫﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ أو اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة ﲨﻴﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ .وﻗﺪ أوﺿﺢ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄن ردود
اﻟﻔﻌﻞ اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮﻇﻒ ،ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻻﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﺔ أو
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳉﺴﻤﻴﺔ )اﳌﻌﻤﺮي .(2001،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ أن ) (%80ﻣﻦ أﻣﺮاض
اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ واﻟﻘﺮح اﻟﺪاﻣﻴﺔ وﺿﻐﻂ اﻟﺪم وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻔﺮد ﳌﻮﻗﻒ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﺈن اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻧﻔﺴﻲ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﺿﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ
واﻟﻘﻠﻖ )ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ .(1994 ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻨﺎس ،وﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻈﺮوف واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎرج أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻣﺜﻞ :ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ،واﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،واﻻزدﺣﺎم اﳌﺮوري ،واﳉﺮﳝﺔ
واﻟﻀﻮﺿﺎء ،واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ،واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،واﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﻀﻐﻮط.
إن أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻮط واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﱵ ﺪف إﱃ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺴﺨﺮ ذﻟﻚ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻌﺎً
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)ﻏﻨﻴﻢ ،(2006،وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﺎﱄ:
-

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻬﻤﺎت وإﳒﺎزﻫﺎ ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ
اﻟﻌﺎﺟﺰ وﻋﺴﺎف  (2007ﺑﺄﺎ إﻃﺎر ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﱵ
ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺄﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﺜﻤﻨﻮﻫﺎ )اﻟﻌﺎﺟﺰ وﻋﺴﺎف .((726 ،2007 ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﻀﻐﻮط أو
اﻻرﺗﻴﺎح .وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺼﺪراً ﻟﻼرﺗﻴﺎح ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺸﺮك اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
ورؤﻳﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وأن ﻳﻮﺿﺢ ﳍﻢ اﻷدوار اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻳﺒﲔ ﳍﻢ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،وﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
-

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﰲ إدارة اﻟﻨﻈﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﳉﻮء اﳌﺴﺆول إﱃ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﳌﻦ ﻳﺜﻖ ﻢ دون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ.
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺑﻨﻮد ﳏﺪدة ﺗﺼﺒﺢ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﲰﻲ
ﻣﻦ اﳌﻔﻮض .إن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺬي ﻳﺘﻼزم وﻳﺘﻮازى ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ
اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻌﺮف ﻧﻘﺎط ﻗﻮة وﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻪ وﻳﻌﺮف ﻗﺪراﻢ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﳝﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﺘﻤﻜﲔ ،وﻳﺆﻃﺮ وﻳﺮﺳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﺰاﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )اﻟﻄﻮﻳﻞ ،(2006 ،ﻛﻤﺎ
أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف ﻟﺒﺰوغ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎدة ﺟﺪد وﻓﺮق ﻋﻤﻞ
أﻗﻮى وﻣﻨﺎخ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻮدﻩ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ.
-

اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

إن ﳒﺎح ﻗﺎدة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﻘﺪرﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ وﺗﻔﻬﻤﻬﻢ ،ﻷن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أﻛﱪ ﻋﻄﺎء ﻣﺒﺪع ﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ،ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﻋﱪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﻋﻄﺎﺋﻬﺎ )اﻟﻄﻮﻳﻞ .(2006،ﻛﺬﻟﻚ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
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ﳉﻮءﻫﻢ إﻟﻴﻪ ﻹﻃﻼق أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ دون ﺧﻮف أو ﺷﻌﻮر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺎﻢ،
ﻷن اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﻢ وﺗﻘﺒﻠﻬﻢ واﻻﻋﱰاف ﻢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺎ ﳝﺘﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻔﺮدة
) ،(Taylor,2002ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
واﳌﺮاﻗﺒﺔ إﳝﺎﻧﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وأﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ).(Lubin, 2001
 اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﺤﺴﻦ وإﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﲢﺪﻳﺎً ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ أن ﻳﻜﻮن ﳎﺪداً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة وإﳚﺎد ﻣﻨﺎخ ﻣﻨﻈﻢ ﳏﻔﺰ
ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﺤﺴﲔ .واﻟﺘﺤﺴﲔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻪ ،وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺬات ،وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮر واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻋﺪم اﻻﻧﻜﻔﺎء
ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ ،ودﳝﻮﻣﺔ ﺗﺒﺼﺮ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ )اﻟﻄﻮﻳﻞ .(2006،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﱪاﻋﺔ ﰲ
اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﳌﺘﻮاﻓﺮة ،واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن.
-

ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺪﻳﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮاً أو ﻣﺴﺆوﻻً وﻇﻴﻔﺘﻪ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ راﻫﻦ أو ﳎﺮد ﻣﻴﺴﺮ وﻣﺴﲑ ﻟﻸﻣﻮر ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﲏ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻐﻴﲑ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وداﺋﻢ اﻟﺴﻌﻲ ﳌﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ،ﳏﺎوﻻً إﻗﻨﺎع اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﻓﻴﻪ
أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻗﺪ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة )ﻣﺼﻄﻔﻰ .(2002،وإن اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺑﺪال ﺗﻌﺎﻣﻼً
ﻓﺎﻋﻼً ،وأن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻪ ،وﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﺧﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت
واﳌﺴﻠﻤﺎت ،واﻷﺧﺬ ﺑﺄﻳﺪي اﳌﻌﻠﻤﲔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻄﺎﺋﻴﺔ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون ) اﻟﻄﻮﻳﻞ،(2006،
وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن.
-

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ

إن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻃﺮ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ أﺎ ﻧﻈﻢ
ﻣﻌﻮﳌﺔ ،واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺴﻦ ﺟﲏ ﲦﺎر ﺗﻨﻮع أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﱪ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ
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واﳌﻌﺮﰲ واﳌﻬﺎرات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﺗﻌﱰف ﺑﺈﳒﺎزات اﳉﻤﺎﻋﺔ وأﳌﻌﻴﺔ اﻷﻓﺮاد وﻧﺒﺎﻫﺘﻬﻢ ،وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﻢ
ﻟﺘﻨﺎﻏﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻴﻊ.
-

ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻘﻮﱘ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،إذ ﲤﻜﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،وﻳﻌﺘﱪ ﺗﻘﻮﱘ أداء اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي اﳍﺎﻣﺔ،
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻘﻮﱘ ﺳﻠﻮك وأداء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أو ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة،
وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ،وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻬﻢ
)ﻏﻨﻴﻢ ،(723 ،2006،ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮى اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻗﺪ أﻛﺪ ﻗﻨﺪﻳﻞ
) (2002ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﺑﺮز أﻫﺪاف ﺗﻘﻮﱘ أداء اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻪ واﻻرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮاﻩ اﳌﻬﲏ ،وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻷﻏﺮاض اﻹدارﻳﺔ أو
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻟﱰﻗﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ .وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﻮﺿﻴﺢ إﳒﺎزاﻢ ،وإرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺗﺼﻴﺪ اﻷﺧﻄﺎء ،وﻟﻜﻦ ﲢﺴﲔ وﲡﻮﻳﺪ اﻷداء.
-

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻳﻘﻊ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﳑﺎرﺳﺎﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،واﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ،ﻟﺬا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮي
اﳌﺪارس ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻴﻊ ﺟﻮاً ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹداري
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )ﺣﺴﲔ.(2004 ،
-

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد

ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد
ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﲡﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﳓﻮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة ،ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻤﻮ
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻳﺰداد ﻓﻬﻤﻬﻢ وﺳﻴﻄﺮﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﻘﺪرﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ
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اﻹرﺷﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﺢ ،وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﻣﻨﺢ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﳌﺸﻜﻼت.
-10إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﺗﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1-10ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﺗﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﳌﻼﺋﻤﺘﻪ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ،ورﺻﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪاً ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ.
-2-10ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت ﻣﺪارس ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ
) (1500ﻣﻌﻠﻤﺎً وﻣﻌﻠﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ،2012/2011ﻣﻨﻬﻢ ) (521ﻣﻌﻠﻤﺎً و) (979ﻣﻌﻠﻤﺔً.
-3-10ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) (149ﻣﻌﻠﻤﺎً وﻣﻌﻠﻤﺔً ،وﺑﻨﺴﺒﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻠﻐﺖ  %10ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ ،ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺪارس ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ،وﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ )(1
ﺗﻮزع أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺟﺪول رﻗﻢ) (1ﺗﻮزع أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻧﺜﻰ
ذﻛﺮ
59

90

اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
110

149

39

ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ
ﺛﺎﻧﻮي أﺳﺎﺳﻲ
76

149

73
149

ﺳﻨﻮات اﳋﱪة
10ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ اﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات
41

108
149

-4-10أداة اﻟﺪراﺳﺔ
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻋﺪاد أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﳎﺎﻻت ﻹدارة اﻟﻀﻐﻮط،
ِ
ﻃﻮرت اﻷداة اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻀﻐﻮط ،واﻟﺮﺟﻮع إﱃ أدوات ﻋﺪد ﻣﻦ
وﻗﺪ
195
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اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع إدارة اﻟﻀﻐﻮط ،واﻟﱵ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ دراﺳﺔ :ﺷﺒﲑ ) ،(2009واﳌﻌﻤﺮي
) .(2001وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻷداة ﰲ ﺻﻮرﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔ ،اﺷﺘﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ ،واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻀﻐﻮط ﲟﺠﺎﻻﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻋﺪدﻫﺎ )(67
ﻓﻘﺮة.
 -5-10ﺻﺪق اﻷداة
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻷداة ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ ﰲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،وذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ أﲨﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈﻜﻤﻮن.
 -6-10اﻟﺜﺒﺎت
ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﻴﺎس :ﺣﻴﺚ ﰎ إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت
وﻋﺪدﻫﻢ) (20ﻣﻌﻠﻤﺎً وﻣﻌﻠﻤﺔ ،وﺑﻔﺎﺻﻞ زﻣﲏ ﻗﺪرﻩ أﺳﺒﻮﻋﲔ ،ﻓﻮﺻﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن إﱃ ).(0.93
 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ  :ﺣﻴﺚ ﰎ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ ﻓﻮﺟﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺎوي).(0.98
 -7-10اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ إﺟﺮاء اﻵﰐ:
•

إﳚﺎد اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ،واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ.

•

اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻌﺪد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوق ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ

ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺘﻐﲑ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﳋﱪة ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  2012/2011وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
196

ﻤﺠﻠﺔ اﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس .……............... .اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺴﺎدس ﻋﺸر  -اﻝﻌدد اﻷول – 2018

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ =5 - 3.68
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ = 2.34-3.67
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ= 1 - 2.33
 -8-10ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ
اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:
• اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ :ذﻛﺮ ،أﻧﺜﻰ.
• ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ :وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ :أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.
• اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ :وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ :ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ،أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
• اﳋﱪة :وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ :اﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات10 ،ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ.
-11ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 -1-11اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻷول :ﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول ).(2
ﺟﺪول) (2اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎً
اﺎل
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
ﺗﻘﻮﱘ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ
اﻟﺘﻤﻜﲔ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﺤﺴﻦ وإﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻌﺪد
149
149
149
149
149
149
149
149

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري اﻟﺮﺗﺒﺔ
1
.89
3.81
2
.72
3.76
3
.89
03.7
4
.89
3.69
5
.91
3.67
6
.78
3.64
7
.94
3.57
.78
3.71
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ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (2أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻜﻠﻲ ﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻠﻎ ) ،(3.71وﺑﺪرﺟﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻏﻨﻴﻢ ) ،(2006ودراﺳﺔ ﺷﺒﲑ ) (2009اﻟﱵ ﺟﺎء ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
اﻟﻌﺎم ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ورﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ وﻋﻲ اﳌﺪﻳﺮ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻣﻴﺪاﱐ ﺑﺎﻷدوار اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﺔ ،وإﳝﺎﻧﻪ ﺑﺄن
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻛﺜﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
إﳒﺎزﻫﺎ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ رﲟﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ٍ
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻹدراك ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻘﺎﺋﺪ
ً
ﺗﺮﺑﻮي إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻐﻮط إذا ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ إﳚﺎﺑﺎً ﺳﻴﻜﻮن ﳍﺎ آﺛﺎراً ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ
وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻹدارة.
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول )  ( 2أن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻫﻮ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﲟﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ ) ،(3.81وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ )،(3.76
وﺟﺎء أﺳﻠﻮب ﺗﻘﻮﱘ أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ ) ،(3.70ﻳﻠﻴﻪ أﺳﻠﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ) .(3.69وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﺑﺪرﺟﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ورﲟﺎ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ إﳝﺎن اﻟﻘﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﺎل ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ أن
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ،وﺗﻮﺧﻲ اﻟﻌﺪل واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲢﺮي ﻗﺪرات اﻷﻓﺮاد وﻛﻔﺎءاﻢ ﰲ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻬﺎم ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺎّﻟﻒ اﳌﺮؤوﺳﲔ واﻟﺘﻔﺎﻓﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﺋﺪ ،وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹدارات اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﻴﺪ ﳌﺒﺎدئ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﺸﻴﻊ
ﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻗﻴﻢ
اﳌﺪرﺳﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ .ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد أﻳﻀﺎً إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ إﺷﺮاك
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ورؤﻳﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷدوار اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺑﻴﺎن ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ
واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،وﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن أﻗﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،أﺳﻠﻮب ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ ) ،(3.67ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
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اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﻤﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ ،وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﻬﺎم اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻨﺰف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ وﻗﺖ اﳌﺪﻳﺮ ،وﺗﺴﺒﺐ ﻟﻪ اﻹﺟﻬﺎد اﳉﺴﻤﻲ
واﻟﻌﺼﱯ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰى إﱃ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﻢ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ﻓﻘﻂ،
وأن ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ أداء اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﳌﺸﺮف اﻟﱰﺑﻮي.
ﺧﻮف اﳌﺪﻳﺮ
ﻳﻠﻴﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻜﲔ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ )  ،(3.64ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﺗ ّ

ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ،أو أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻬﺎرة ﻗﺪ ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،أو ادﻋﺎء اﳌﺪﻳﺮ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ واﻋﺘﻘﺎدﻩ أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ وأﳘﻴﺘﻪ ،أواﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﺾ
ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﺑﺄن اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻢ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ درﺟﺔ ﲢﻤﻠﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻗﻴﺎم اﳌﺪﻳﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺌﺎً وﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﺣﺪوث اﻟﻀﻐﻮط ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ.
وﺟﺎء أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﺤﺴﻦ وإﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ )(3.57
وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻏﻨﻴﻢ ) (2006اﻟﱵ أﻇﻬﺮت أن ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ وﻛﺜﺮة
اﻟﻐﻴﺎب ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ،وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ
اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻛﻮر وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ،وﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ،واﻟﻨﻘﺺ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ،واﻓﺘﻘﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ إﱃ اﳌﻬﺎرات اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﳑﺎرﺳﺔ أدوارﻫﻢ ﻛﻘﺎدة ﺗﻐﻴﲑ وﲢﺴﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 - 2-11اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ :ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ α= < 0.05
ﰲ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ،
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﳋﱪة(.
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻌﺪد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﳎﺎﻻت اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ

ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺪارس ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻌﺎً
واﳉﻨﺲ واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ واﳋﱪة ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﳉﺪاول ).(3
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ﺟﺪول ) (3ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺼﺪر

اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﳋﱪة
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ *وﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ * واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ *واﳋﱪة
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ *واﳌﺴﺘﻮى * واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ *واﳋﱪة
اﳌﺴﺘﻮى * واﳋﱪة
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ *واﳌﺴﺘﻮى *واﳋﱪة
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ* واﳋﱪة
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ * اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ* واﳋﱪة
اﳌﺴﺘﻮى* واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ * واﳋﱪة.
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ * اﳌﺴﺘﻮى* واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ * واﳋﱪة

ﻫﻮﺗﻠﻨﺞ
ﻫﻮﺗﻠﻨﺞ
ﻫﻮﺗﻠﻨﺞ
ﻫﻮﺗﻠﻨﺞ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ
وﻟﻜﺲ ﳌﺒﺪأ

اﻟﻘﻴﻤﺔ
.078
.153
.035
.095
.912
.964
.953
.979
.977
.960
.918
.970
.960
.949
.978

ف

درﺟﺎت

ﻣﺴﺘﻮى

1.412
2.774
.635
1.731
1.742
.679
.902
.390
.424
.756
1.628
.566
.752
.976
.404

اﻟﺤﺮﻳﺔ
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

اﻟﺪﻻﻟﺔ
.206
.010
.726
.107
.105
.690
.507
.907
.886
.625
.133
.782
.629
.452
.898

ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول )  (3ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻟﺔ α= ≤ 0.05
ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ .وﻫﺬا رﲟﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ
اﺗﻔﺎق وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻗﺪرة ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﳌﻴﺪان اﻟﱰﺑﻮي ،واﻟﺬي رﲟﺎ ﺟﺎء ﻛﺘﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﺗﻮﻟﻴﻪ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﰲ إﻋﺪاد ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﺪرﺳﺔ ،ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪاً ﺗﺮﺑﻮﻳﺎً ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﱰﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ ) (3ﻟﺴﻨﺔ  1994ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﱰط ﰲ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس وﻣﺆﻫﻞ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺳﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﱪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﺪﻳﺮ
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اﳌﺪرﺳﺔ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻴﺎدة واﻹدارة وﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ودﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﺔ ،وإدارة اﻷزﻣﺎت ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻹدارة،
وﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺎت واﳌﻄﺎرﻧﺔ ) (2010ودراﺳﺔ ﺳﻴﻨﺪﻓﺎد )،( Sindhvad ,2009
ودراﺳﺔ ﻏﻨﻴﻢ ) (2006واﻟﱵ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ.
وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺷﺒﲑ) (2009اﻟﱵ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﺴﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ وﻟﺼﺎﱀ اﻷﻗﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ،وﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻟﺼﺎﱀ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
-12اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﱰح ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-1-12ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت أوﺳﻊ إﱃ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس
ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﳚﺎد ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ ،وﺗﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
 -2-12وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء واﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل اﻷداء اﳊﺎﱄ ،وﻓﺮص اﻟﺘﻘﺪم ﰲ أداء
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ .وأن ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﳑﺎ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷداء.
-3-12ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﺧﻄﻮاﺎ ،وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﲟﺪى أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ،
وأﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ ،وﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻗﺪراً ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ.
 -4-12ﺗﻮﻓﲑ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺟﻮ ﺻﺤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ،ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،وﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﳑﺎرﺳﺎت اﳌﻬﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت دون وﺟﻮد
ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ.
-5-12إﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻐﻮط اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ
اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ :اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،واﻷداء اﳌﻬﲏ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 أﲪﺪ ،ﻧﺎﺻﻒ ﳏﻤﺪ .(1994) .أﺛﺮ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ أداء ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮي .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
 اﻟﺒﺘﺎل ،زﻳﺪ . (2000).اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .اﻟﺮﻳﺎض،ﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.
 ﺑﻄﺮس ،ﺑﻄﺮس . (2009) .ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻃﻔﺎل ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻋﻤﺎن :دار اﳌﺴﲑة. ﺗﻘﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ .(2002) .ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆﺑﻤﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة
ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.65-1:(45) ،30 ،
 ﺟﺮار ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ . (2008 ) .ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .اﻟﻌﲔ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح. ﺣﺴﲔ ،ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ .(2004) .اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.)ط ،(1دار اﻟﻔﻜﺮ :ﻋﻤﺎن.
 ﺧﻠﻴﻔﺎت ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،اﳌﻄﺎرﻧﺔ ،ﺷﲑﻳﻦ .(2010) .أﺛﺮ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪىﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﺟﻨﻮب اﻷردن .ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ: 1) ،26 ،
.612-599(2+
 اﻟﺮاﺷﺪان ،ﻋﺒﺪ اﷲ واﳍﻤﺸﺮي ،ﻧﻌﻴﻢ .(2004) .ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻷردن) .ط،(1ﻋﻤﺎن :دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
 زﻳﺪان ،ﳏﻤﻮد .(2003) .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت .اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺷﺒﲑ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻮض .(2009) .ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎتﻏﺰة وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرﻩ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻏﺰة.
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 اﻟﻀﺮﻳﱯ ،ﻋﺒﺪ اﷲ .(2010) ،أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾاﳌﺘﻐﲑات .ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ .719-669،(4) ،26
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